













































Prospects for Open Science　:　Utilization of Open Research Data 











［Author Abstract］Open Science is a concept that includes open research data and open access to scholar-
ly literature, and it has been promoted vigorously by government organizations and scientiﬁc communities. 
Utilization of published research data by not only researchers but also corporations and citizens is expected 
to lead to economic eﬀects resulting from employment and innovation and to solve social problems. This pa-
per outlines policy trends related to open science, provides examples of utilization of open research data, and 
elaborates the direction of scholarly communication. Further, it introduces barriers to data disclosure, aca-
demic libraries’ supports to researchers, and eﬀorts to solve problems by the community.
［Keywords by Author］Open Science, open research data, science and technology policy, data utilization, 
library, scholarly communication, data citation, Research Data Management（RDM）, Data Management Plan
（DMP）, research support
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化」 3），EC（欧州委員会）による「Horizon 2020 におけ
る科学出版物と研究データへのオープンアクセスに関す
るガイドライン」 4）といった強力なデータ公開政策が相

































PubMed Central（現 PMC）で公開されている OA 論文
の一日あたりのユニークユーザ 42 万人のうち，40% が




　13～18 歳を対象とした科学コンテストである Google 
Science Fair（https://www.googlesciencefair.com/）の
Web サイトを確認すると，公開データを活用した多彩






している。また，2012 年に Google Science Fair でグラ
ンプリを受賞した Brittany Wenger 氏は，公開データ
を用いて乳がんと混合系統白血病の診断方法を開発し
た。ホワイトハウスにも招かれた Wenger 氏は，自身






















2016 年 12 月，Springer Nature 社は 600 以上の雑誌に
ついてデータ共有ポリシーを適用すると発表した 17）。こ
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のポリシーは Type 1 から Type 4 まであるが 18），最も














際イニシアティブの FORCE11 は，2014 年に「データ
引用の共同原則」 24）を公開した。この原則には学術出版
社やデータアーカイブ，ARL（米国研究図書館協会）
といった組織が賛同しており，2016 年 11 月には Elsevi-
er 社が 1,800 を超える雑誌に採択した 25）。データリポジ
トリの Dryad は，収録されたデータを再利用する際に
は，永続的な識別子である DOI（Digital Object Identi-
ﬁer）を付けて引用するよう書式を示している 26）。デー
タ引用を追跡するツールとして，2012 年に Thomson 
Reuter 社（現 Clarivate Analytics 社）は Data Citation 
Index の提供を開始した。そしてデータ公開の業績化に





citizens of scholarship）” 27）として扱う流れができつつあ
る。研究者や大学の評価，たとえば Times Higher Edu-




































いることが指摘されている。「Nature Index 2017 Ja-
pan」によれば，世界の論文総数は 2005 年から 2015 年
にかけて 80% 増加しているのに対して日本の論文は




ども指摘されている 30）。第 5 期科学技術基本計画では，
日本の総論文数を増やすこと，および被引用回数トップ
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図 2　研究データの管理・保存・公開 35）











































の関心や課題によって WG（Working Group）や IG が
立ち上げられ，メーリングリストやオンライン会議で意










2016 年に設立された（図 3）。その前身は，JaLC が
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